













SIMPLE POPULATION BASED ALGORITHMS FOR MAXIMUM POWER TRACKING 
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This paper considers population based algorithms for maximum power tracking on photovoltaic 
systems. Depending on insolation and temperature of the photovoltaic array, the input voltage-versus 
power characteristic vary. The objective function becomes multimodal and dynamic. In order to realize 
efficient maximum power tracking, we present hill-climbing method with multiple particles. Average 
tracking efficiency of the parameter adjusted method is better than conventionalmethod in dynamic 
environments. Performing basic numerical experiments for typical dynamic and multi-model objective 
function. 


















下図は, PV1 と PV2 が太陽電池の等価回路である Boost 
Converter の回路モデルを示す.  
図 1 Boost Converterと太陽電池の等価回路 
PV1 および PV2 は，バイパスダイオード D1 および
D2 と直列に接続される. セルの電圧電流特性は，次の[1] 
[2] で定義される． 
𝐼𝑗 = 𝑓 (𝑉𝑗 , 𝑆𝑗(𝑡)) 










, 𝑉𝑇 = 𝑛(
𝑘𝑇
𝑞
) , 𝑗 = 1,2. 
ここで, 𝐼𝑝ℎは光電電流, 本稿で用いる回路では, 制御




する：𝑆𝑗(𝑡) = 𝑆𝑗0. 既存の V-P 特性 1)2)で用いられるパラ
メータに基づいて以下のように各パラメータに設定し
た： 
q = 1.6 × 10−19[𝐶]:電気素量 




 𝐼𝑠𝑐𝑟 = 2.52[A]:短絡電流 
 𝐼𝑟𝑠 = 20[𝜇𝐴]:逆飽和電流 
 A = 1.92:ダイオード因子 
 T = 301[K]:セル温度 
 𝑅𝑠 = 0,𝑅𝑠ℎ = ∞ 
各セル電圧は 
 𝑉1 = 𝑟1(𝐼1) = 𝑔
−1(𝐼1, 𝑆1) 
 𝑉2 = 𝑟2(𝐼2) = 𝑔
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によって選択される. また, 各パーティクルの更新頻度 
は粒子の相対的な評価によって決定される. MPPT の
HC ベースのコントローラーでは、1 つの粒子はあるスイ
ッチング周期での 1 つのデューティ比に対応させる. 
本稿で用いるアルゴリズムでは以下のパラメータを使
用した.ステップ数 t:0 𝑛𝑚𝑎𝑥 = 100, 粒子数：i=1,2,….，M 
粒子の位置 x(n),粒子の値𝑓𝑥(n), dx = 0.02 
複数粒子山登り法は以下の手順で定義した． 
 
Step 1(初期化): ステップ数 t = 0, M 個の粒子を0 < 𝑥𝑖 <
𝑥𝑚𝑎𝑥の範囲内に均等に配置する． 
 
Step 2(粒子の位置更新):  
 𝑥𝑖 ← 𝑥𝑖 + 𝑑𝑥 𝑥𝑖 ← 𝑥𝑖 − 𝑑𝑥 




バルベスト粒子:𝑝1,その他の粒子:𝑝𝑖 ,粒子数: M, 更新比
率 pを次式で定義する． 
 𝑝1 = 𝑝 





Step 4(終了条件): 𝑛 = 𝑛𝑚𝑎𝑥を満たすまで繰り返し，n ←





















図 3 p=1.0の数値実験結果 
 
 
図 4 p = 1.0のスナップショット 
 
 
図 5 p =0.5の数値実験結果 
 
 
図 6 p= 0.5のスナップショット 
 
 
図 7 p = 0.25の数値実験結果  
 
 
図 8 p = 0.25のスナップショット 
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